



  The purpose of this study is to grasp 
the overview of the education systems 
of international schools in Japan and to 
investigate the reasons why some families 
have chosen international schools for 
their children instead of local public or 
private schools. In-depth interviews were 
conducted with 4 parents who currently 
have their children at international 
schools. 
  This research shows that most families 
assert the importance of not only bilingual 
but also bicultural environment for their 
children. They also highly value the 
international schools' active and student-
oriented education systems that lay 
more emphases on growing students' 
self-realization, self-esteem and self-
performance skills mostly through debate 
and presentation practices compared 
with Japanese schools' conventional and 
relatively passive education systems 
that have had tendencies to focus on 
training students' memorization skills and 
techniques to pass the exams.
  Japanese schools are hoped to improve 
not only their students' test scores but 
also their practical and communicative 
l anguage ab i l i t i es ,  in  most  cases , 
English abilities for further intercultural 
interact ion .  Having their students 
acquire open and flexible attitudes 
toward other cultures and nurturing 
their understanding are also expected 






Reasons to Choose International Schools for Their Children

















































年 3 月時点で日本における IB 認定校は 42
校で、その内の 24 校がインターである。
政府が 2013 年に掲げた「IB200 校構想」5
では、高校卒業時に国際バカロレア資格が
取得可能、またはそれに準じた教育を行う




2014 年 4 月時点の日本における IB 認定校
は27校で、内7校が一条校、20校がインター



























































































　 Y・M さん（40 代 / 女性 / 日本人）、
　C・C さん（40 代 / 男性 / カナダ人）
　 東京のインターへ子供 2 人を通わせてい
る。
C2：case2）
　 H・M さん（40 代 / 女性 / 日本人）、
　 G・D さん（30 代 / 男性 / ドイツと日本
のハーフ）
　 東京のインターへ子供 2 人を通わせてい
る。
C3：case3）
　 M・K さん（40 代 / 女性 / 日本人）、
　M・K さん（40 代 / 男性 / 日本人）
　 東京のインターへ子供 3 人を通わせてい
る。
C4：case4）
　 S・S さん（40 代 / 女性 / 日本人）、
　J・S さん（40 代 / 男性 / 日本人）


















































































































































C4： 「上の子供は 2 歳半からアメリカのデ
イケアセンターへ 2 年間半、キンダー




















































ターの小学校では 1 クラス 13 名、ア
メリカの公立学校と現在の東京のイ






































































































































































































































































































































 1　 Demographics, The American School in 
Japan 2015-2016 ANNUAL REPORT, p.64 
参照
  　 ま た、2016 年 9 月 12 日 に Horizon Japan 
International School において行った聞き取
り調査においても、両親共に日本人である






   　 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/
kokusentoc_wg/hearing/07international.
pdf
  　 なお一条校とは、学校教育法第一条に定め
られた教育施設、学校の総称である。
 3　 田中によると、外国人学校の種類は次のよ
うになる。朝鮮学校が 79 校、中華学校が 5







   　 http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/
ib/1307999.htm
 5　 2013 年 6 月に政府主導で行われた「グロー
バル人材育成推進会議」にて 5 年以内に IB
認定校を 200 校にするという具体的な目標
が示された。
   　 http ://www.kante i .go . jp/ jp/s ing i/
global/110622chukan_matome.pdf
 6　 渋谷によると、2014 年 4 月時点の日本にお














リ。2016 年 4 月時点で 59 言語に対応し、
更に 23 言語に対応するべく開発を継続中。




















12　 Tuition, The American School in Japan 
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　　 ht tp : / /www.mext . go . j p . /b_menu/
shingi/chousa/shotou/102/houkoku/
attach/1352464.htm
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